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Second Homeland, Second Outland 
Daniel N. Seel' 
Before T first came to Korea, T had already written, or at least had begun 10 
write. a great deal of "KOTCaIl"' pieces. For example. jusl 10 name two of them 
: The musical J'II"de about [MUGI (<>1';'-71, 1992) is a stmngc hybrid of se!J>OllI 
and dragon, an oxId comjXlSiliOll with similarirics to German carnival and Chinese 
dragQn processions, religio\l< rituals, military marches, and an avant·garde 
scouting of space and time. Also. d", one-hour Ccllo-oolo-piece Skorrhturen !f 
(1992'""'U), refers to the slow movements Jinyang ('t!0J) Il!ld JllIIg-mori «'6·.'i'.i!1) 
of K~mun'go-Sanjo Pj-lt-;;:!. {!:,::"o). 
Eventually, [ wenl to srudy, live, and, latcr on, leach in Korea. T madc friends 
and had experience, but in lime, I lost many of my friends, quit my job" and 
returned to Gennany. Rc\rospectively, it seems to me !hat Korea did not only 
deprive me of my illusions of a second or a new home outside of Europe, it also 
estranged me from my own hOlne country for a tong, long tin",. In any case, 
maybe it is an almost n=-""Y J'IrI of the existence of the so-called 
cosmopolitan to be uprooted for a while and to be forred to live as an OUl'lidcr 
or in an apparently pennanent in-betweon, before gelling hi!; reet back on lhe 
"""'" 
Nevert/leless. in the course of this time, many of my pie<es have been 
influenced by Kon:an Tradilional music. I have been fuscinated by and fallen ill 
love with its deep and profound yet sometimes harsh and severe "''''''ity. its 
time-structure, iTS expressivity, and iTS micmton.l vividness in melody and 
""'= 
Herc. I would like to name and deocribe " few of my pieces absorbillg Korean 
influences over the past twenty years; 
SktmJaluren Ill, I fur Kayagiim (7i-"Pd): my only piece for a non'European 
Solo,ln.trument. 
Skwdatllren IV (1993/94) for 12 doubJc.ba<scs Wlth solo-double-bass: a 
strnightforward reactioon too both J37_Mnusic and Korean Shinawi e¥-l-
~1}-inlprovjsa!iOl\S_ 
Piano-piece V (1994): a stretched version of the Jind<:>-/lrinmg ('O!£ oJ-r-l'1l"). 
The melody dissolves in soWld. 
1he Quitltell jor Wind [miniment" "Vom A'ujJersten" (1993/94): it U>eS the 
entire stock of consonants in Korean longuage ill its second movement vomitol'lCS, 
taking ad_anlage of them as SOIffids and noises. It is a Europooan-A,i.n mix, 
although 00;'1use of its degree of abstraction, is hardly pen:eplible as syncretism 
or as " kind of "WorldMusic"_ Here rather prevails the inlpression of Wlleashed 
sound, of strangeness. and peculiarity. 
Auf den Tag (199912000) for speaker with instruments: in this extremely 
violent and dl)' pie<:< I used instrument' like the Korean Puk {"\-J. and the 
Koorean «mple block Mokt'ak (~.~) in the r=ussion pan. 
1he Percussion--Quartett ai.<lenz-l>"<msce>ldenz (2001): in onc bar it falls 
suddenly into a rhythm derived from Korean foolk music. which i, oftentimes 
picked up by Samulnon (J'h~l}-groops_ In this composition an element oof 
Korean Traditional M .... ic i, inregrntOO into a sort of hybrid "World Music", not 
with the aim to represent or reproduce a ccrtain music of this work!, but moreso 
to express my ""I)' personal streams of con,ciousness. 
A simple material "pproach to muslC.ll phenomena of other cultures always 
ij(>.mcd S\lSpecl to me, endangered by exploitation, and cultural ca!mibolism. r 
have always been much more inlerested in exploring than mastering tho,," 
innuences. Continually, T havc lriOO to fllld alld inV<..,,1 a '"new" alld u-topicat 
music (music with no place), to discovcr the presque riCII. whal OOIlVerrs a soulld 
or a noise to music. 1lus' may illClude elements of foreign culto.m;s. Ics.;; through 
copying or absorbing, but more in ""awareness of culluml diversity as J mark of 
our environment and in,ide of us, incllldmg mental, cmotiona~ and spiritual 
aspcclS. 'n", experience of b,3ng a foreigner contains, besides the e<:sL1S)' of 
mingling Witll the alien a~d the fresh, also includes the countermovenleIll of 
developing habits, and eventuat disappointment towards whal was fonnerly 
thrilling The participation in worlds of life CIlIl also produce animosity. di'gLlS!, 
and hate, not only lo,'c. peace, affection, and harmony. So, it also becomes a 
moral question of how to behave towards the own alld the strange culture, 
The main argumem again,t the common ways of absorbing foreign influences 
in Western_Asian musiC.11 hybrid. i. their focus on US<1bility. The dignity of 
indlb",nous form.. of culture is disturbed without sc'nSatioo. In my opinion and in 
my perception, Korean instrulllents are simply not made to be mixed with western 
sOlmd SOurces. If you do so, you should really hav. b'OOd rca.wn, or even borrer, 
secure intuition for the rigbtcousness of the lUldertaking, together with strong 
motivation, .1Id certainly nol only primarily pecuniary inre=1. •. Nice and colorful 
surfaces for the support of ideologies and the following of fashions .n: nO! scnse 
Or meaning of arts·.t leasl not for me. 
In South-Korea we have to face similar problems, there i, an oven.'ffipflilsis 00 
teclmolo/'J', and a segr<gation of Traditional and Western music. The students at 
uniwr.itics sulfur hom insufficiently educated and unmotivated professors, from 
absmd syllabuses, and also from hatdO()n) capitalist structures and sick 
neo-Collfucbnism, including the exploitation of subordinated people and corrup-
tion. In this environment it is almost impossible for artists 10 spread into liberty 
and creativity. Music as a foon of an does not have space and time to develop 
in Kon:a; it is insufficiently provided with money, respect, and love. There are 
"<:ampus-composers" 001. Feldman) only. 
And, even more important, in a dictatcm;hip of teclmology like in South-
Korea, Traditional Music urg.ntly seeks sheltor. It desperately needs people inter_ 
ested in their 0'''' culture. 
Concerning the aeslbeticaJ, the ethical, and the philosophical aspects of 
interculrural compositiOlt r can make a Teference to the works and thoughts of 
Nik1as LuJunann, Bernhard Waldcnfels or Maurice Merleau-Pomy, i.e. radle' than 
(0 systcm.thC<Jrclical and he!Illellemic respectively phenomenological concepts, 
but to idealistic efforts to change and improvc the world It almost seems to me 
that ''World Music~ in it' worst development, sho,,~ tendencies (awards " 
dangerous new idC<Jlo/'J'; a SOTt of "dogmatic intercuIruraJism" 0' a hidden 
culrural imperial_ ism. It dreams of a brave new world where all people like each 
othe, and mi~ all their cultures in one big melting pot Individuality and identity 
could be seen as folIllS of delinquency there. 
On the other hand, "identity" is an urgent question-not an answer. You canna( 
force i( (0 C<JnlC, it has to grow. Sometimes it only comes (0 being from solitude 
and in opposition to any culture. Some!imes it needs a home, in separation from 
foreign inlluences; sometimes i( needs the experience of strangeness; il is simply 
unpredictable···. 
Nevertheless, it i'l a misunderstanding to think that the simulation of language 
would tum om (0 be a language: grammelot does no! speak, it does not make 
conversation. Sometimes, for a v.hlle. it may sound funny and interesting. but thaI 
i'l something completely difTerenL 
You do nol have to mix everything. You should also be allowed to ""lect and 
to reject something you do not like. You also do nOl have to, and may no! even 
be capable of understanding everything. Of course, you may also love ..mat you 
do not Ul1dcrstand, but nobody should be forced to love something, because that 
i'l impossible. You should be allowed to ignore and not to absorb, if you don't 
"",,( to do so, And you should also be allowed 10 stay in your own culture, to 
explore it without the pn:ss= to overcome it 
In my opinion, before we submit ournelves to the thought of being 00SJll0. 
politans, we should have deeper insights into our own local and cultural roots, 
The problem of most people, YOllllg or old, is not that they fuel the urgency to 
cut themselves olT against foreign cultures; il consists of their homeless existence, 
of their ign<.lrance, and of their lack of cultural identity, 
That is why I plead for the a=pIanCe of natural boundaries, they belong to 
life; they are a sign of respect and of humility, You may surmount them in a 
productive and in a bumble ""y, v.hlch i'l no crime, But then, you should know 
what you do: you might lose yourself: You can also just stay inside the area of 
their protection and discover your own homelarul, This might remain strange 
enough for a lifetime, 
Zweite Heimat-zweite Fremde 
Daniel N. Seel' 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
es freut mich sell!". dass icl! eine Einladung zu diesem Vonrag im Rahmen des 
Symposiums ·"Original ooer Kopie? Rezeption und Aneigmmg von Musik: Korea 
und Deutschland"· erh.lten habe. La,-",n Sie mich daher zun1!chst den Veran>-
taJtem Dank sagen·auch wenn diese mich in die ein wenig prekäre und peinliche 
Siruation bringe!~ fortwahrend in der ersten Person Singular reden zu müssen-was 
ich nicht allzu gerne IDe. 
Doch <eheint es in diesem Fall unerllisslich zu sein: denn es mIre f.1sch und 
vermessen. SO zu tun. als ob meine Sicht der Dinge eine Art objektive Wahrheit 
darstellen wUrde. Auch wenn ich natürlich versuche. die Wahrheit zu sagen, so 
handelt es sich bei meinen Gedanken doch nicht um empirisch ertlObene und 
abgestiltzte Befunde eines Wi=nschaftlers. sondern um die auf Erlebnisse. 
Erfuhnmgen und Rcncxioncn gcsIützten Gedanken lJ11d Einsichten eines Musikers. 
der nun einm.l n;cht viel Zeit scines ld",n., in Korea verbracht ha~ in einem 
Land das ihm von der Fremde zur zweiten Heimat geworden-und doch Fremde 
geblieben ist und Fremde bleiben wird. 
Nicht nur da<: TC(ro'pektiv scheint es mir. al, ob das Leben außerhalb der 
Heimat mir nieht nur die Illusion eine.- Z\,,-~ten Heimat geraubt, sondern dar!lber 
hinaus mich ftlr längere Zeit auch rru.~ner ersten entfremdet und beraubt hat. Es 
hat l'lle"<' gedauert, bis ich in Deutschland wieder Fuß fassen kmmte. nachdem ich 
ZlßIl zw.iten Mal aus Korea zurtickgekehrt bin. 
Aber vieUeicht ll1USSte das so ko'nmen-und vielleicht war es. längerfristig 
betrachtet, ja auch gar nich, so schlinm\ wie es sich zuweilen angefill~t hat: 
vieUeiclu gehört ZlßIl Sein und zur Existenz des so b'CJ1i!llnten WeJtMrgers ja 
auch die vorübergehende Enhvurzelung und das ständige Hin und Her zwi,.,hen 
den Kulturen, einschließlich der Gefahr. gelegentlich den Boden Ißlter den Füßen 
zu verlieren. 
Aber lassen Sie mich \'ers\lehen, möglichst unpr'Jtcnliös und zwl1lchst 
ehronologi,.,h geordnet "Ich" :tU sagen, indem ich Ihnen zunächst einen kurzen 
biographischen Abriss darbiete, <lCtS mit Bliek auf das Thema dieser Veran-
staltung, die Aneignung von Musik, SodIrnn werde ich firnen einige Beispiele 
präsentieren. wie <ieh ''Korea'' in meinem kompOSitori<chen Werk niederg= 
cl~agen hat und abschließend m&hte ich einige Gedanken äußern, dIe sich mir 
ZIIIIl 'Thema Inter- und Transkulruralit1lt aufdrängen-die ich aber keineswegs firnen 
aufdrängen mbchte. Nehmen Sie diese Ausfllhnmgen doch bitte ancnfrtlls al, eine 
Art fremdes und entlegenes Kulturgut auf, als einen certa;n regard, der ~in w~nig 
schri!g auf die Dinge blickt, somit aber viclbclu auch die eine oo.r andere neU<: 
Perspektive ennögliclu. 
In gewisser Welse bin ich fUr das Thema der Tntcrl<ultundit1lt prlWestinien, denn 
als Saarländer, ist man, wie auch ZIIlll Beispiel der Schweizer, quasi ""n Geburt an 
und perdcfinitionem ein "tnultikultumlles Wesen", lebt man doch in unmittelbarer 
Nähe zum ,wsentlich Aruleren, wenn nicht gar in einem Dazwischen, zwischen. 
Frankreich l!IId Deutschland Andet=eits muss ich gestohen, dass in diesem 
Klischee der Andersart:igkeit des Saarländers nur ein winziges Qu1ln!chen Wahrheit 
steckt, denn als jemand, der in Saarbrtlclren. geboren und auch heute noch 400 
Meter Luftlinie von der französischen Grenze entfernt Icht, bin ich, wie die mdsten 
Saarländer, doch weirgebend deuls<h sozialisiert tmd habe mir diese deutsche 
ldentillil mit allem, was in pOSitiver und negati"", Hinsicht dazugchört, be\whrt, 
Entsprechend verlief auch meine musikalische Enmicld\lllg: es war die eines 
Kindes aus einer deutscl>en, ldeinbtlrgerJichen Akademikcrfamilie. Die "",te 
Musik, die ich hörte, "'" die, die aus dem Fernseher kam und die man im 
Supennarkt kaufen konnte: Abba, die &atles, I'nlroßsi""he Chansons, deutscher 
Schlager. Immerhin sang meine Mutter viel mit mir, Volkslieder, nicht nur aus 
der ~Mundo,gel",t) sie erzählte mir Mrucl:ten und Geschichten, auch hörte ich 
viele Mlir<henschallpl:rtten. 
In IIllSerelll Wohnzimmer stand längete Zeit \IIlgenutzt eine Elek!roo,ll"l, mit 
der niemand so TCcht etwas OIlfur,gen konnte. Schließlich erhielt ich im Alter von 
9 Jahren auf diesem Imtnunent meinen ersten Mmikunterricht und als ich 10 
JaIJre alt mtr, wurde die Orgel durch ein biUiges Klavier =. Was nLlß folgte, 
war der 1J1liS<he Werdegang des begabten Kllldes bis :rum Ktavicp.>tudium in 
KarJsruhe, in dessen Verlauf ich mir das gllngigc Rcp<rtoire der europ;;ischen 
Klassiker von Bach bis BraItrns aneignete. 
1) =. ~ noch zu "''"'" mo,ocr _, 'ußcr-;c P"P-"'''' ,md """"'tlte s...mmto"" 
''On "o1k~",*m. 
Erste Kontakte mit außereuropäischer Musik ergaben sich durch ein Gastspiel 
einer Volksmusikgrupp<: aus Sri Lanka, deren Mitglieder in deutschen Familien 
untergebracht ""l<tden, Uns wunIen ein Trommler tmd ein sitar-Spieler zugewiesen 
und das war sehon ein Erlebnis: dunkelhllmige Ausllinder und fremde Instrumente 
zlIm Anfussen in unserem WoJmzimmer. All>OtlSten waren meine Elt~m dem 
Judentum gegenüber sehr aufgcschl~'rI und SO sehwirrten auch ött.rs Klänge 
der saarl!indischen Jiddisch-Grupp" E.'<pC d<m'h die Räume unseres Hauses. 
Später besuchte ich gelegentlich das Festival "Musik im 20, Jaluhtmdcrt", das 
der SaarH!ndislOhe Rundfunk in Saarbrücken veranstaltete und das eine Zoil lang 
auch außereuropäische Musik präsentierte. Dort hörte ich indianische Musik, 
Kl=ner, Gamelru~ hier hörte ich Ncuc Musik aus den USA und aus der 
&w.jenmion, tmd hier hMe ich zum ersten Mal auch Kompositionen von lsang 
Yun(%o)-;)-) und Sukhi Kang(7J<i!~)_ 
Ein bedeutender Einschnilt in meinem Werdegang war der Wechsel zu meinem 
wichtigsten Klavicrlclu-er Oimter Reinhold, einem Schiller Alfred ConolS nnd 
Olivicr Messirens, Er machte mich zum ersten Mal mit der <ynlrn:tislischen Musik 
Messirens bekrumi tmd so beschl!ftigte ich mich mit indischen Rhythmen, mit 
Gagaku und der Musik Papua.Neuguinea.<, !n seinem Unterricht wurde mir auch 
das K=pt von John Cages 4'33" überLCUgcnd und ohne Polemik nahe 
gebrncht. Und er hielt micll an, mich mil Eugen Henigels Buch fiber "Zen und 
die Kunst des BogensehießensH zu beschäftigen. 
Während meines Studiums wurde dieser !nteresscnszweig der :mßereurop1lischen 
Kulluren immer mächtiger und blühte, nicht zuletzt gefOrdert durch die Offenheil 
und da, breite \1fissen meines Kompositjonslc/m:c; Waller Zimmennanner war in 
den sid,-.cigcr lah"", einer der =ien, der den Blick Europas auf die Musiken 
Amerikas lenkte, der aber auch musikalische FeldforsclJungen in seiocr fränkischen 
Heilnat betrieb Wld beides, das L>kale uOO das Unive=lc, in seinen Kompositionen 
vcrarbeitete-und durch die zahlreichen Begegnungen mit Studierenden aus fremden 
Ländern. vollends auf. Neben kanadischen, türkischen, griechischen, litauischen, 
TUSSisehcn und japanischen Studenten ""'" es in =r Linie ein kOTeani<ehcr 
KommilitoJ-.), mil dem ich mich anfreUIldete und der mich für die Kultur und für 
die traditionelle Musik Koreas begeisrerte: Yong Shil park('!HI-N). Dieser sang mir 
Ueder aus dem Kagok'Zyklus(7~) vor, präsentierte und spielte in der Klasse ein 
voll;tIDdigcs K6,,"m'go-Sanjo(71~.:il{!jS), C1'2i!hlte IltIS von P'allWn('i'l±c1) und 
belehrte mieh unter anderem tiber die Schrift Hang!i!(~rn), Ober ästhetisehe 
Begriffe ""cl A<pekte sowie über ko=nische Mythologie, darunter auch zum 
Beispiel die Gc,(:hichle "Oll der mysteriösen Drachenschlange I Mu Gi(Ol.!f-71). 
An der koreanischen Musik faszinlel1en mich insbesondere ihre liefe und doch 
herbe KlangJichkeil, Illre Zeitslroktur, ihre ExpressiviUit lffid ihre mikrotonale 
ubendigkeit im Melodischen. Als ich die Gelegenheit erhielt, mir durch ein 
Stipencliwn d..- Studienstiftung des Deutsc/len Volkes ein Land zum Ausland, 
ssrudimn a\lS\vahlen zu können, entschied ich mich daher recht spontan filr Korea. 
Dort studiert ich dann ein lallr lang neben dem offiziellen Studium an der 
Seoul National University bei Sukhi Kang(7J-4l:tl) auch in der dorogen Abteilung 
für Traditionene Musik und nahm privaten UnterrichI im P'ansori-Gesallg(i'!~~1). 
Zu dieser Zeit war ich noch weit und breit der einzige All.,l!!ndet, der sich als 
Srudenr in der Musikabteiltmg herumtrieb, darilber hIDaus war ich aber .och der 
einzige Neue-Musik-Musiker, der sich Hit die traditionelle Musik intc=,icrte. 
BezeiChnenderweise waren meine Freunde in den Vorlesungen keine Kompon, 
isten-<ierm diese fanden die alte Musik Koreas nur langweilig und rü<:ksländig-
solidem Physiker lßld Chemiker, die etwas übor IlJre Kultur crfahr.;n wollreu und 
sich mir als Simultandolmetscher zur Verftlgung stellten. Diese Freunde rellten 
auch meine Begeisterung ft!r Fihne, ft!r J=-Musik-damals (wie heute) hörte ich 
e=;v Coltranc und Ellington-und ft!r Art-Rock. 
Einmal in der Woche lauschte ich dem traditionellen Univcrsit!ilSOrchester bei 
der Probe und wann und wo immer ich konnte hörte ich traditionelle Musik, in 
Reinkulrur "ie bei der alljilhTlichcn AufJnhrung von Jongmy()-jerye,lk(~ J'.;<i]ilIl'"l-) 
oder als Mischformcn wie zLlnt Beispiel Ch'ang-gük(%-=i), ich schlich mich in 
die Rituale von Scharnaninnen und schnappte auf, was sich sozusagen auf der 
straße fand. Einen wirklichen Einblick in die Musik Koreas erhielt ich allerdings 
erst mit den Jahren. 
Nach meiner ersten Riickkehr nach Deutschland heiratete ich bald die 
Koreanerin, die ich \>Ml"",d meines Srudiwns doll kennen U/ld lieben II"lem\ 
II<1oe und verbrachte während der folgenden Zeit mindestens drei Monate im Jahr 
in Korea, vertiefte mein. Kontakte und fUhrtc meine Studien fOll, bis ich mich 
ents<:hied, wieder für längere 7.";\ in Korea ZU bleiben und doll als Hochs<;h-
wlchrer zu wirken. In den Jahren 2003 bis 2005 lehrte ich also an VCI1;chicdcnen 
Universitliten und initiierte. organisicne und leitete in dieser Zeit auch ein Festival 
und eine Tournee mit alter und neuer Musik aus Korea, die im Jahr 2004 in 
Berlin und in anderen europäischen St1ldlen stattfanden. 
Auch wem es in diesem Festival gelang, koreanische Mrnik in ihrer 
Vielseitigkeit auf innovative Weise zu Gehör zu brin~'eIl-wir priisenricnen unter 
anderem vollständige und nicht verstllrl:te Versionen von Yongsanhoesang('\l{!~ 
%), Wallch'ang.P'ansori(-?-PJ-~i!1J und zahlreiche S:mjo-Konzerte(U), a" dies 
in ''historischer Auftllhnmgspraxis", Anflllhnmgen des kompletten Kagok- ZyklllS' 
(7P.'), hybride Fonnen in einem K0IT7.crt Byung.ki Hwangs(~7lJ, einem Auftritt 
Jar:am Lees(ol"'}>l"), in Konzerten mit Pop, Jazz, hnprovisierter und Neuer Musik-, 
so v.men doch die U!ll5tände des Festivals "";e auch die Zustände meiner Lehre 
derart lI!IeI"fteuIich und traumatisierend, dass ich mich entschied, p!lnkIlich ZlßIl 
Beginn der Schulreil meines ältesten Kindes nach Dewschlond ZII1ik:kzukehrerL 
Scildcm ist es. w..s Korea betrifft, wieder sliller gcword= Mein Leben in 
Deutschland ist das eines europäischen Pianisten und Komponisten, der von 
koreanischen EinfI!lssen. nachhaltig infuiert und affiziert worden ist, der aber nie 
aufgehört hat, Detru;cher ru sein. In meinem Werk hat sich dieses Lehen in. zwei 
Kulturcn-UIld dazwischen-nalürlich aLlCh immer wieder niedcrgc<cltlagen. 
Werfen wir nUll also einen Blick auf eine kleine Ausw,ilil vQn KOTtlfl!l6ilionen, 
welche fiIr unser Thema relevant sein köll/leIl: 
Noch bevor ich einen Fuß auf asiatischen Boden gesetzt hatte, entstand 
JMUGl(0l-'PI, 1992), eine Komposilion über besagte Drachcnschlangc. Da~ 
Stück selbst ist eine Musil:schtange, ein seltsames Misch"""", mit Anklängen 
und Assoziationen an deutsch-alemannische Karnevalszüge, asiatische Pro7.ession-
srnnsikell, MilitJirmi!rsche und avantgardistische RaumerkundungsJroozepte. Es ist 
denkbar einfach konstruien: eine Gruppe von Musikern, bestehend aus Bläsern 
und $cnlagzcugcrn, \'4IJldert musizierend in den Raum, wandell dort nach einem 
festg<legten Plan durch die Sitzreihen des Publikums, bleibt in. der zeitlichen W1d 
tiIumlichen Mitte stehen und bewegt sich nach dem einzigen musikalischen 
Ereignis, einem crescendo und der mikrotonalen Erweiterung des K1angg-
es<behens, wieder aus dem Veranstalrungson hinaus. Was mich hier interessierte, 
war cin muIlikuhmdl und mehrsprachig aufgeladenes Klang- und Bewegungs-
geschehen, das allerdings gerade nicht als synkretistisclles Musikstück, sondern 
als höchst eigenartige und verwirrende musikalische Aktion gestaltet wurde. 
Ein a/mliches, aber- doch vom vorhcIgohendcn verschiedenes Rmun-und 
Klangkonzept verwirklicht das noch 'M:illUN abstraktere Kol\2ep!Sltlck Walk-
men(1993-95). das neben schamanischen. und b1luerlichen Einfl!lssen ein bereits 
hybride< ~ wic SamulnoriVI-l'H;,,<>I)' aber aucll die Allpräsenz tedmischer 
Gcr1ilc wio dem dIumls noch aktucIlen Walkman verarbeiteI. Die Muslker wandeln 
in diesem Stilck mit aufgcsct7.lCl1 Walkmcn durch den Raum und reagicren auf 
SigoaIe, die ilmen vom Band eingegeben werden, mit Klängen und Schriltc'J\, 
Wallrend m;:i,.,. "",1m Korea-Aufenthaltes """",rklichtc ich zunächst einige 
bereits in Deutsctdand angelegte Kompositionen, darunter das smrk vom 
KIInrun'go-Sanjo 0'1*2$) """inßlISSIe einslilndige Werk fIlr Violoncello solo 
ShmIaturen lf(I992-94). Dieses Werk, das noch heute dic Cclli.<tcn :rur 
V~flung treibt, ,,1Oit es aU/,'CflSChcinlich in eiTIem kullurcllen Niemand,tand 
angesiedelt ist, das nur rniihsam zu ers<h1ießen ist und den ZugangaulJer<lem durch 
seine eoonne Schwierigkeit in tc<;hnischcr, physische'!' und psy<hischer Hinsicht 
ernch\Wrt, leimt sich im Gnmde an die langwnen Tempi der Sätze Jmyang(~"J) 
und Jung-mori (i'.5'..~) an. Es wird lIhnlich wie im Sanjo gezupft ,md gerissen, die 
Musik spielt sich lange Zcit lediglich im Auf_ und Verklingen voo Lee""itcn ab., 
die Pausen sind mindcst= so wichtig und so Tange wie das Klingende. Die ATII."", 
und die Radikali!äl dieses Stii<kcs v.Wen olme die Kenntnis koreonischer MUSlk 
scltIichtweg nicht möglich gc'M:SCn, In Eumpa S<l<~ es bei Auffuhrungen heute 
noch regelmäßig fIlr vehcm:nte Ablehnung wie fUr enthusiastische AufiJalune, kurz 
.. das Stück pOlarisiert wie kaum ein anderes und ist tats.'ichlich, insbesondere filr 
den h'telpletel4 eine echte Zumutung. Dabei verbleibt es nicht einmal im 
abstrakten, ''fremden'' Idiom, sondern mausert sich im =trakn Abschnitt durchaus 
:rur ernciterten Tonali®. europäischer Provcnien?, Doch da man diesen 
chromatischen Abschnitt bereits mit gleich""", v,;rficmdelel1 Ohren hon, wiIkt .Ileh 
er wie in einer Sthrtiglage. Die einen berUhrt und ers<hiittert das Stuck in ..,in,'!' 
\lIlle=h""Uigen, von schwach bis ,Ulk do,ierten Em>tionalit1ll, die anderen macht 
es gcmdczu physi>ch und p'ydu>ch fertig. Wieder andere sind einfach von den 
Klängen, wie Z\lIll Beispiel den zahlreichen nattlrlichen Flageoletts, fuszffiiert. 
Der sehr viel spaler enlslandene wd immer noch nieh! abgeschlossene Zyklus 
von Solostilcken nUI ''wrstimmtenH oder zu V<."I$limmenden Saireninsuumentell, 
die in alkn möglichen Varialllen miteinander Irombinierbar sind, Skordatu,.en Ilf, 
entMlt auch eineim Jaltr 2002 auf Bilten der damals in München leb<nden 
lmerpretin Kwak Soo-e\lll('Ej-~) entstllndcnc Komposilion fIlr Kayagfun(J)<>t-;:;'). 
Diese Stück nutzt ausgiebig die Möglichkeit, das In'!rumCnt während der 
AulfUhrung vemimmen zu kOnnen und etltwickdt $!)=gen unlet Einbeziehung 
7.ahlreicher traditioneller und moderner Spieltechniken und Not.tionsfonnen das 
traditionelle Instrume!U zu einem K!angköq>er, der nicht mehr cindewig 
zuzuordnen bi. 
Skordatu,."n 11'(1993/94) dagegen isI; eine direkte Reaktion auf da< Hören von 
J=~Mll.<;ik und von koreanischen Improvisationen im Rahmen von Shinawi(A1LJ-
~). TTgendwie kamen in diesen Stück die K1~"leppiche der Musik CoIIr!u>eS 
('lapestryinsOwW'). crn:ugt insbesondere von Collranes Drummern E1vin Jones 
und Rashied A1i, der eher "schwerllillige", beinahe ''schmutzige'' Stil des 
Bassisten Jimmy Garrison, der im Gegensatz dIV.u "saulxrc" und überaus virtuo& 
Stil des Bass;,1en Nicl •• Hcnning 0rsted Pedersen Md d .. koreanische Improvis-
ieren zusammen. In diesem Slück spielI explizit die Identitatsfhl,."e eire Rolle. 
wellll der von 12 En,cmblehass;sten umringte Solooossist in der Mitte des 
Stl!ckes verzweifrlt abbricht und «:signierend f=lell1, dass er nicht der sein will, 
der er ist-e, handelt sich hierb<i vielleicht um einen sat;rischen Reflex .uf die 
ldCI!tilätssuche des Komponisten in der Fremde, der zwar """;ß, dass er n;chl der 
sein möchte, der er ist, der aber auch noch nicht "",iß, wohin die Reise seines 
sich verwandelnden Ich, fUhren wird. Die Komik der Silllation im SIUck ist auch 
die Komlk des indIviduum' in der Fremde, das gemäß dem bekannren Witz nur 
von AusHlndem lßIlgebcn ist Illld im Prozess der A"similruion tmd der Abgren-
zung zunehmend ,.u einer anderen Person mutiett. 
Das K/m'er,,/iick V(1994) ist im ..... Jm."tCn Sinne des Wortes zwischen den 
Wellen, nämlich im FluW.cug zwisclien Korea und den USA entstanden. Dieses 
Stück iSI von besonderer Bedeutung. besteht es doch h.uptsächlich aus einem in 
die Uinge gezogenen melodlschen Zit.~ der Melodie des Jindo-Arirang(~5'..o}i!l 
m nl!rnIich. Auch hier werden Sie. wenn Sie es nicht "issen. kaum bemerken, 
dass es sieh Illll einen außereuropäischen Einfluss horulelt. Das Tempo und dlS 
Instrument vem~'IllIicn lJIld zerdelmen die Melodie derart, dass sie sich beinahe 
voUst1lndig in Klang auflöSt. 
Das BI![serquintett "VomÄuf\ccllen'"(l993!94) venubeitet in seinem zweiten 
Satzvomitones den Koosorumtenbcsland der koreanischen Spmcho. ""bei die 
Konsonanten als Klänge und (]eriiuscl!e ben\J{Z{ werden. Da im ersten SalZ 
tibetische OraIrelmusik imitiert bzw. parodiert und im dritten und vierten Salz die 
Bandbreite fuw.&.iseher Modeme von Debussy bis Mcssia-n durch dIe e)({remen 
Eckpunkte eines q"",i impressionistischen Klangbm:tdes cincrscil' lJIld einer 
seriellen Folge von scharfen Anacken auf der anderen Seite markiert wird, handelt 
es sich de !aclO, ?l.IJTlindest 'MlS die EinflUsse ""b"'~t, um einen 
ellropäisch·asiatischen Mi;<, JeT all~ wegen. selnes Abstrnktionsgrade; ebenfalls 
kalllll als S)-1lk:retisnrus oder als "Wdtmusik'" wahrgenommen werden. diirfte. 
Vielmclrr herrscht """h hier der Eindruck VOll losb",lassencm, enlfesseltem Klang. 
von Fremdheit und Eigenart vor. Die penetrante und penetrierende Physis dieses 
StUckes hat übrigen< dazu gcHihrt, dass ein verstörter und in seiner Empfindlichkeit 
gestörter Berliner Kritiker mich ölTentIich als "Chines;schen Folterl:nedll" 
bezeichnet und mit anderen Invektiven versehen hat. Abgesehen davon, dass der 
Kritiker dur<haus auch etwas "ahr·genommen hat. ist er dieser MusJk offensichtlich 
mit einer HaInmg begegnet, die in Europa immer !lOCh re<ht weit verbreitet ist und 
das Fremde eher als Bedrohllllg denn als Chance und Flernn<fordetung begreift. 
tn die Komposition A"t den Tag(199912000) auf Texte des Schweizer Dichters 
Felix Philipp lngold haben ,ich, neben der Stammbesetzung lffid neben vielen. 
konkreten Instnnnenten, einer Blockf1iJte, eiTIer Orgel·Wld einer Hundepfeife auch 
die Fassrronunel Puk(~) und ckr k<lTeanische Tempelblock Mokt'ak(~·~) ins 
Scl1lagwcrl< eiTIgeschlichen. [Aussclmill aus Auf den Tag) Fragen Sie mich aber 
bitte TIic/l!, ,= das zu bedeuten hat! Das Stück korrespondiert jedenfalls mit dem 
poetischen Text und die physiBche Schlirfe und die Ge",llt der koreanischen 
Schlaginstrmnente geben dem StUck einen herben und abstrakten Zug. In meinen 
Ohren klingt es ziemlich "koceaniseh". 
Der Karnmermusikzyklus ct/rves cmd c1rc/<l.!t(001) greift (eventuell) auf die 
Htlrerfuhrung der langsamen, mikrotonalen Be"cgungen im klassischen korean· 
ischen Gesang(7M, 7)J.h J.l~) zur!kk, allcrdiTIgs auch hier auf eine derart 
abstrakte Art und Weise, da.<S das Vorbild, wenn es denn eines gewesen sein 
sollte, kaum mehr erkennbar ist. Sie .. hen schon am Not""bild, dass und wie 
sehr die Musik in diesem Stück fremde Wld eigene Wege gehl. Überhaupt erfoll,'l 
die Bezugnahme auf Einflüsse jeglicher Art selten auf direkte Weise, vielmehr ist 
auch mir als Autor die Herkuntl der Klänge, Strukturen und Haturng"" oftmals 
erst im Nachhinein bewusst. Vielleicht ist sie auch mehr konstruiett als rckon.'>-
truiert, ",er w<-~ß das schon? Ich jedenfulls nicht. 
Das Schlagquartett exislen:·1r~2001) nach dem fust gleidmanugen 
Film von David Cronenberg verfiIllt in einem Takt \ffiversehens in einen 
koreanischen Vo!ksmusik.Rhytlttnus, der auch von Sanruinori--Gruppen(J.J-m;;:<>)J 
gerne aufgegriffen wird. [Ausschnitt aus existeru:-tmnscendcnz.] Auch hier ist es 
eher der SlrMm 0/ (xmsciousness als eine bev.usst kor" .. truierte komposilOri<clJe 
Maßnahme, die zur Integration des Elementes gefuhrt hat. In gewisser Wei", 
emspricht dies den Mutationen in Cronenbergs Filmen ebenso <ehr "ie der Technik 
des morphing in Filmen und Videos von lohn landis 00cr Ale>: Proyao;. In dieser 
Kompositio!\ ist ein Element koreanischer Musik also noch 3m ehesten im Sinne 
einer hybriden ''Weltmusik"' verarbeite!. weIIII auch nicht mit der Absicht. Musiken 
der Wcl~ sondcm eher mit dem Ziel die chaotische Welt der Gedankenströme und 
der Bilder im Hirn. der Welt im Kopf also. expressiv darzustellen. 
Wahrend der Zeit mem.r Lehrtiitigkeit in Korea entstanden zwei größer 
besetzte Ensemble-bzw. Orchesterstilcke, das Konzert(2004) !ur Klavier nnd 
KammerorchesTer und das Doppelkonzert(2005) fIlr Sa~opbon. Posaune und 
Kammerorchester. Beide Stilcke haben mit meiner Lehrtltigkeit insofern zu tun. 
als sie Lehrsllicke darslellen. wie sich im Umfeld einer fremden Kulrur eine sich 
davon bewusst abgrenzende ... estlichc Musik ab,rmkter und mgleich konkreter 
Art schreiben lässt. Dic Silualion halle sich zwischenzeitlich also fast in ihr 
Geg<ntei! verkehrt: es ging mir nicht mehr um Offenhei~ sondern um be\WSS(C 
Abgrenzung, um Segregation aus Gninden psy<hischer und ästhetischer Hygiene, 
um eine ''Reinheif' oder ''J(]a!bei!"' die ich in dieser Zeit. insbesondere im 
Umgang mit meinen Schillern und Kollegen. ganz besonders brauch!e und 
schnrenlich vennisste. Dementsprechend k1assizislisch geben sich die Sli!cke und 
dementsprechend sind Einflüsse hier nur negativ 2l.J konstatieren. darin nl!mlieh. 
dass explizil Koreanisches in dicsor Musik nicht zu finden ist. Wohl aber leuchtet 
hier dic europäiscbo Tmdition n\ß\ als etwas Fremdes und Verfremdetes auf-und 
auch l= __ Einfilisse amenkanischer Herkunft sind "ieder nachweisbar. 
Soviel zum Niederschlag koreanischer MUSlkckmcnlC in meinen Komposition-
en. In der noch vcrbJcibcrulen Zeil möchle ieh lImen nun nocll schlaglichtanig 
einig<: Argumente an und in den Kopf werfen, die sich in ,nir im Lauf der Jahre 
herangebildeI haben. Manche dieser Thesen mögen Ihnen banal CI1lcheincn, andere 
mögen Sie provozierend, wieder andere Illl2lmeffend finden. VieUeicl1t können 
wir ja im An<ehlu.'\., an den Vortrug lIOCh über den einen oder anderen Gedanken 
ins Gespräch kommen. 
Zun<'[chst einmal beschäftigte mich, gerade im Vergleich mit den Herang_ 
chcns~ von Komponisten wie Detmssy, fu",el, Puc<ini, Messi."" Stockhausen 
oder Lib'Cli, "ie ich mich selbst ZU den auf mich einströmenden fremdkullurellen 
Einfiüssc'rl verhallen ""Ilte. Eine rein mareriale Herangehensweise schien mir innner 
schon suspekt, steht ,ie doch in der Gefahr des Superlativismus (''von allem nur das 
Beste"), der Ausbeutung IIIId des Kulturkmmibalismll't Nicht dass ich etwas gegen 
die Chinoiserien des fin de siRde hä~im <kb"",teil, ich liebe diese Musik und ihre 
tx-wsstc Handhabung und integration des Fremdensehr-fiir mich selbst aber kam 
dies nie in Fmge. Ebcn<o "enig könnte ich mir vorstellen, wie zum &ispiel 
diverse Komponisten Neuer Musik oder auf hybride Gebilde ausgerichtete Vertreter 
der "Weltmusik" in l\Jp, Rock oder Jazz einer positivistischen ideologie der 
Verschmelzung von M"sikstilen oder gar Kulturen anzuhängen. 
Stattdessen \'CI1luchc ich, elementaren musikalischen PMnomenen nachzufor-
schen, hier wie dort. Dabei finde und erfinde ich immer wieder Musiken, welche 
!reinen Ort haben, die im Erkunden des Fast-Nichts, des presq1le rieT!, in 
musikalisches NiemandsJand vorstoßen. Authentisch wird diese Musik, welche 
auch. die Aneignung fremdkuJtureller Elemente einschließen kann, weniger durch 
die Einübung von Wissen und Können im kompositorischen Handwerk oder :mch 
in musikantischer Hinsicht, das "eiß\ dun:h das ETlangcn von kombinatorischen, 
inte"PrelAlOrisehen illld instrumentalen Fet1igkeiten, als dun;h den bewussten 
Umgang mit dem Fremdkulmrellen als einer Icbe'\S\1ieit1ichen Gesamtheit, die 
Denken, FUhlen und Erleben. einschließt. Diese Gesamtheit kann aber nur in 
liillgeren Zciträwnen durchlebt ,wtdc'fl'und ,ie umfasst neben dem rauschhaften 
E'rlaltren 1iOJl Fremdem und Ncucrn auch die Ge"öhmlllg an das Ungewohnte illld 
die Desillusionienmg des an/linglich Begeistet1en. Die Partizipation an Leben>-
welten kann eben. auch Abs<heu und Hass hcr\'orbringen, nicht nur Liebe und 
Begeistel1.lllg. Doch nur in Kontinuitllt und Wandel der eigenen Einstellllll&en illld 
durch deren kritische Reflo~ion ist einrea~stisches illld vet1ieftes VeThtilndnis einer 
anderen Kultur möglich. Und nur SO kann man, meiner Meinung nach, guten 
Gewis"ellS und künstlerisch souverän auf Element. des Fremdkulmrellen 
2UlÜCkgreifen : indem das Fremde nicht mehr fremd IIIld das Eigene pWtzlich 
nicht mehr vertraut ist. Der einzuübende Iwbin,;', die ~t~ im aristotelischen 
Sinne, bezieht ,ich dcmentspre<hend welliger .uf die Virtuosit1!t im Umgang mit 
divergenten MlIterialien und die Beherrsclmng von Spielpraktikcn als auf das 
Aushalten von SpmlIlUllgen und das produktive Erfussen und Verarbeiten von 
Paradoxien. Dies heißt nun nicht, dass man nicht auch die eigene Ratlosigkeit 
oder das Staunen vor frappic'TCnden Erlebnissen von Fremdlieit artikulieren dUrfte. 
Abcr man sollre sich zumindest seiner Unwissenheit bewusst sein, "",mt man 
fn:rndkulturelle Elememe aulhimmt und verwertet, ohne nut der Herkunftskultur 
eng<r vetbundo.'fl zu sein. 
Ohne dass man vom fremdkuitureUen Elemem wenigstens nachhaltig inspiriett 
ist, geht es .Ucrdings überhaupt gar nicht-und so halte ich meine.., Ansatz filr 
etwas grundlegend Anderes als die zweckrntional begründete und idcologieges, 
ttltzte Hernngehenswei,., die weitgehend vornerrscln. 
Neben einer grundlegenden Offenheit /Ur das Fremde, die sich aber auch 
gelegentlich verengen oder gar ganz abschotten k""n, darf oder muss. ist dabei 
eine grund'<iitzliche Motivalion-man kam! diese :ruch als Liebe ft1r Land und 
Leute, fUr K\II1Sl und Knlrur des fremden Volkes bereichnon_wichrig. Und wichtig 
ist auch die Bereitschaft, sich emslhafi auf das Andere einzulass<m, indem man 
sich sclbst erst eilUIlal zuliicknimmt und zum Rest der Welt in eine sinnvolle 
lklation setzt. Dementsprechend soUte man sich seinen eigenen Standpunkt 
beWllSSt machen, sich über seine Begrenzt_ und Bcdingtll0iten KlaIheit 
verschaffen und sich mit historisch.kritischem Blick Methoden, Wissen und 
Erfahrungen auch aneignen, ohne sogleich dcnm Ve<wertbarl<eit im A~ge zu 
,"'= 
Darin liegt vielleicht auch mein Hauptargument gegen die meisten Arten zum 
Beispiel der westlich-koreanischen Musikhybride, die mir bislang begegnet sind: 
dass dur<h die Fokussierung auf Aspekte der Vcrwertbarl<.eit die Dignität der 
indigenen Kulttn'TI empfindlich gcsilirt win:l, ohne dass dieses Problem eine Rolle 
spielen oder ins Bcwus:;tscin dringen wUrde. Die Instrumente Koreas sind eben 
nicht dazu geschaffen, sich mit elektronischen Klängen oder westlicher 
Instrumeotalnmsik zu vermiscllen-und wenn man dies dennoch tut, soll!e man 
gute Gründe dafUr, oder noch besser: eine gute Intuition flir die Richtigkei! des 
Unlernehmcns und eine starke Motivation, die nicht nur pekuniärer Art ist, haben. 
Hüb,ch bunle Obcrflächen zur UntelTm,uerung VOll Ideologien und zur Befolgung 
\'on Moden machen. ft1r mich nicht Sinn UIld Zweck \'00 Kunst aus. Diese An 
von KilSCh lasst in mir nur AJanuglocken schrillen, so sehr ich mich auch 
bemühe, der so ver:standc1\CI'l "Wdtmusik" iTtlendctw.os abzugewinnen. Diese 
Musik Idingt nicht weniger überflüssig al. die endlosen Imitationen westlicher 
Stile, dic an dc'ß Univ"",;!äten mehr oder weniger schlecht gelehrt werden. 
Insbesondere in der Ausbildung von Komponisten lieg) in mcil\CI'l Augen ein 
großes, noch weitgehend unbekanntes und erst recht nicht bewällij,otes Defizit. In 
Deutschland mag es noch einige Hochschulen und einzelne Hochschullehrer 
g<ben. die sich dem intetkul ....... lkn Dialog vemchrieben haben, in Korea herrschl 
nach wie vor eine einseitig< 1eclmologische Orientienmg vor; traditionelle und 
wes!liche Musik sind immer noch fein säuberlich voneinander getrennt und die 
Studenten leiden an ausgcdienl<:t1 lehrplänen, starren Strukturen und am eklatan_ 
ten Mangel von Wissen bei den Prof=ren und Lehrbeauftragren. Knnst und 
Kulmr werden als T""hnoIOh~en vormitlelt. Das schulische und univer:sitlire 
BildWJgSSystem Koreas scheint mir ein ernebliches Problem für die Entfaltung 
künstlerischer Potentiale und auch fiIr die iruerkulrureUe Begegnung darzusteUen. 
Musik als Kunst und die eigene musikalische Kulmr haben in Korea eigentlich 
keinen Ort. Dernrt drohen heide Kulturen. die impOrtierte westliche. der oImchin 
die Basis fchl~ wie aucil die traditionelle koreanische. vor die Hunde zu gehen. 
Von Offenheit gegeniiber Neuem und Fremdem fehlt an den Musikhochschulen 
Koreas beinahe jede Spur. Musik hat hier den Zweck Hochschulkarrieren 7.U 
beilirdem und den Wohlstand einer Elite zu erhalten, daher soU alles bitteschön 
so bleiben wie es ist. Qualifikationen spielen ergo eine lJll{ergeordnere RoUe und 
sind ohnehin kaum zu evaluieren. Hierarchische Systeme dieser Art, die 3m 
Menschen und an seinen Bedllrfnissen vorbei regieren und nur der Selbsterhalrung 
dienen, gehören rnciru:< &achtens dringend ge<{Ört, wenn nicht abgeschaffi. 
Gcmde die Musikwissenschaft könnlc dabei. zumindest bei der Reform des 
Bildungswesens, eine fiihrende RoUe flbemehmen-w"lIlI sie es d"lIlI schafren 
soUte, in die Köpfe der Musiker vorzudringen. Ansonsten stellt natllrlich jeder 
Musiker, sei es in Deu!S<hIand oder in Knrea, selbst vor der Aufgabe, 
eigenverantwortlich zu handeln und sowohl im Komponieren oder Musizieren als 
auch im politischen und gesellschaftlichen Leben Stellung zu be"Lic-hcn. 
Was die traditionelle Ml'Sik !Co""" betrifft, bin ich weitgehend rntlos, wie es 
\ ... ~tCtgchcn wird·und ich filrclue, den meisten traditionellen Musikern geht es da 
ähI~ich. Die 211 bewahrende koreonische Kultur Mngt eben aLleh an gesellschaft-
lichen Zuständen, die zuncllJ1lcnd obsolet werden. Das konfuzianistische [\eJJken 
in Hierarchien. mit dem das fili" die orale Venninhmg unerlässliche Meister· 
Schiller_Verhlllmis aufs Engste verlmiipft ist, kollidiert mit westlichen Vorstellun-
gen von Demokratie. Freiheit und lndividualititl. Kreativitiit und Tradition sind 
nur wter hOcn,1en Schwierigkeiten miteinander zu vereinbaren und derartige 
gelungene Versuche stoßen noch immer auf massive Widerstände von Musikfim-
ktiooaren. wie man in jUngster Zeit anll!sslich einer Inszenierung Achim Frey<rs 
am Narionaltheatel(';;:-'il"f"1f) beobachten konnte. Die gesellschaftliche Realitlil 
Koreas. eines hyperkapitalistiscben und autoritlin:n Systems. das VOll überaus 
aggreSsiven politischen Eliten \lnd vom GroIlkapik11 beherrscht win!, hat Folgen 
für die Kultur und für die ","liw,e Gesundheit der M=hen. die nicht einfuch 
ausgeblendet werden sollten. Sonst wird die Vcrwii."\tung und Vereisung der 
Zust!inde fom:chreiten. Korea sich immc:r mehr dem globalen Einerlei annähern 
und die gegenwärlige Smnkrise vollends in den Vcr1lL'lI der kulturellen Identität 
übergchcn. In dieser IIinsidrt fordert selbst ein 'oWitgchcnd idcologicfreies 
plulosophiw,cs Verstehen ein ktlnsderiscl>es lffid gesellschaftliches Rebellieren 
der Kllltmsch"ffenden geradezu heraus. Und umgekehn: es obtiegt den Kulturs-
ebaffenden geradezu, in dieser Situation Sinn zu konstituieren. 
Dabei kann man sich gut an den alten Meislem der Neuen Musik, von 
Debussy und Ravcl. Bart6k, Strawinsky. Kod3ly und Manioll liber Messi",n, 
Stockhausen und Ligeti oder Vc"l1rctcrn der amerikanischen Avantgarde wie zum 
Beispiel John Cage oder Harry Partch bis hin ZU ß(>Ch lebenden Komponisten wie 
Steve Reich. Waller Zimmermann, Peter Michael Harnel oder Manfrcd Stalmkc. 
orientieren. von interessanten Pop-, Rock- und Ja=nusikern jetzt einmal ganz 
abgesehen. Von den Komponisten und lmerpreten meiner Generation möchte ich 
nur, stellvertretend auch fiir manch andere nennenswerte Musiker. die (ehemals 
Berliner) plain sound-Gruppe, bcslebend hauptsllchlich JUS Wolfgang von 
Schweinitz, Mare S.bat, Stef"" Bartling und Chiyoko Szlavnics, mit ihrer 
Reflexion asiatischer Musik in mikrotonal feinsten< ausgehorchten Wetken, und 
.uf koreanischer Seite auf das Friihwetk von Yong Shil Park(l!f%1!), einib'\: 
StUcke von Bonu KU(TM) und von Yunkyung Lee("]%'1I), die 
lIlllSikthe.ltralischen Experimente von Jaram ue(<>l"'~W), sowie auf die geglückten 
Verbindomgen von koreanischen und europilisehen Elementen in Produktionen des 
En.embles Jeonggaakhoe(~J~'<l':01) hi""""sen. Prinzipiell gcglilckt und in der 
KulturwrrniUlung Oberaus widuig scheinen moe '"" die 
Ch'ang-giik-Produktioncn(~) rur Kinder und Erv,achsene des korwnischcn 
Nationaltlleater:s(~'I:l9-7J), wohlb",merkt .ber .uch nur deshalb, weil dieses 
zugleich auch eine Waneh':mg·P>ansori-Scrie(~'i!-~i!J) und eine umfangreiehe 
NachwucllSffirderung anbietet. 
In philosnphi'chcr Hinsicht kann ich bei dieser Gelegenheit eigentlich nur so 
viel andeuten, d1SS mieh die Wetkc und Gedanken von Niklas luhmann, 
Benlhard Waldenfels oder Maurire Mcrleau_Ponty, also eher systerntheoretisehe 
und henueneutische lmv. phlrnomcnologischc EntwUrfe ".imu< mehr beschäftigen 
und in der Sache weiterbringen als fwldlungsoricnticrte und idealistisch. verbrämte 
Konzepte der Welrverbesserung. 
Auch bezüglich der Elhik interkulrureller Begegnomg und des Sclmffens im 
Spannungsreid der Kulturen m&hte ich micll auf die Bemetkullg beschriinken, 
dilss meines Erachten' "eder begründungs_ und handlungsorientiene philosophis-
che noch darauf basicmndc lhoologischc Kon>epte allzu viel taugen. Also weder 
das diskursethische Modell dc; kommunikoJiven Handeln< von Habennas oder der 
transzendentalpragruatische Ansatz Apels, noch ein i\r<.:umenticrcn und Ausglei-
ohen im Sinne eines "reflective equilibriuruH wie bei Rawls, auch nicht das arg 
naive Ko=pt eines "Weltethos" wie bei Kilng, metaphysische Doktrinen wie die 
von Ral7.inge.- oder normative Konzepte von protestanti,.;hcT Scitc helfen uns 
wirklich weiter, hier gewinnbringend zu operieren. Sie .tellen idealistische ""d 
den Kommunikationsprozess idealisierende normative Herangeheosweisen dar, die 
allenfali, unser Gewissen beruhigen, uns in Wahrheit aber auclt niclu vom 
Prohlem befi<,ien, Widcr:sprüchc und ApOrien ertragen "'" rniisscn. Auch lugende-
thische oder nec-utilitaristische Konzeptionen geraten schnell an ihre Gtwzen. 
Vielversprechender schemen mir hier Ansätze wie der Michael Stockers, der auch 
Motive und motivationale Strukturen wie Gefühle und Intuitionen als Krirerien 
beIOcksichtig!, die interkulturellen Erwägungen Wolfgang Welschs, Perry Schm-
idt_Lcllkds. Stefanie Ralhjes oder die deskriptiv_hermeneutische und pneuma!<>lo-
gisch orientierte Ethik des Zilicller ThoolO!,'erl Johannes Fischer. Aber es wün:Ie 
zu weit filhren, den Gedanken an dieser Stelle weiter auszuführen. G.rne tue ich 
dies bei anderer Gelegenheit. 
Vielleicht noch zwei Bemerkongen: fast so gefllhrlieh wie die Verstocktheit 
dem Fremden gegenüber scheint mir eine Ideologie der Interkulturalitilt, in der 
diese ZlßIl Fetisch erhoben wird. Ich finde, man darf auch das Recht haben, bei 
sich und seinesgleichen 211 bleiben, ohne deshalb sofort als re.1ktionar gebrand-
markt 2ll werden. Dass eine bessere Welt nur durch kulturellen Anslausch 
hetbeizufUhren wäre, halte ich für eine Illusion, eine nichl ungefährliche Utopie 
mit Ansäl7;en eines neuartigen Kutturimpcriali,mus. Auch macht die Simulation 
von Sprache als "Gmmmelot" noch keine Sprache und erst recht kein Gespriich. 
Man darf das Andere für sich selbst unter Umstärulen auch ablelmeo oder 
arnschließen, wenn es niemandem schadet, die vermeintliche Integration aber 
Schaden zufiIgen könnte. Man muss nicht alles miteinander vermischen. Man 
muss auch nicht alles verstehen. Man kann .uch das lichen, \WS man nicht 
verneht. Man kamt es unter Umständen. aber allch ignorieren oder auch ab\elmen. 
Und man darf, denke ich, auch "",iterhin einem emphatischen Knnstbegriff anhän-
gen, der meines Erachtens ein gutes Stück europäischer Identit1!! a\ISJII.cht. Ob 
ausschließlich mit diesem Konzept heute noch gute Kunst zu machen ist, ist eine 
andere Frage, aber bloß in die historische Mfdltorme gehört es meines Erachtens 
gewiss nicht 
Die zweite Bemmirung betriffi die Frage der Identität. Ich finde. bevor wir WlS 
dem <kdanken des Welthllrgertllm'; verschreiben, soUten wir noch cinmal klliren, 
WO WJSere lokalen Wt=eln Hegen. Das Problem der meisten Menschen, ob jung 
oder alt, ist nicht, dass sie ihre Kultur gegen eine fremde abzuschotten versuchen. 
Es besteht darin, dass sie kulturell überhaupt nicht venvurzclt sind. In dieser 
Hinsicht plädiere ich, beinahe stockkonservativ, für die Restitution von Werten 
des Bildungsbilrg<:rtums, wozu, bei aller Offenheit für neue Tcchnologien, auch 
die RückbesiunUIlg auf traditionelle Kulturträger wie das Buch 00'" die Pflege 
von traditionellen Musizierarten, gehören sollten. Und in dieser Hinsicht plädiere 
ieh auch für die Akzeplallz von Grew.en: Grenzen gehören 2lllll Leben dazu, sie 
sind auch ein Zfichen von Demut und Respekt Man kann sie produktiv 
überwinden, man kann sich aber auch in ihrem ScllUlmmm aufhalten und einen 
begrenzten Raum als Heimat erfahren. 
